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Abstract
This study is aimed at preparing document materials for physical education class to improve 
physical activities and establish healthy lifestyle habits by researching with the university 
students’ health performance and their life style habits.
According to DIHAL analysis, “mental health”, “regular sleeping” “dietary balance”, and “eating 
meal regularly” are highly scored, while “smoking” is lower scored in the factor categories. “Meal” 
is higher scored in the scale categories.
As a result, the establishment of regular lifestyle habit is required to improve health performance.
In order to do that, university support and physical education play a significant role. Therefore, 
these students’ regular lifestyle habits are necessary to be considered in the programs and 
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Ⅰ．緒言
　2015 年に報告された平成 26 年「国民健康・栄
養調査」の結果（厚生労働省，2014）では，「運
動習慣のある者」（1 回 30 分以上の運動を週 2 回
以上実施し，1 年以上継続している者）が男性で
















































































全 15 回からなる 1 年次必修授業「スポーツウェル
ネス」バスケットボール選択者 80 名に対し，第 2




15 回）の 80% 以上の出席が成績評価対象だった
為，全授業のうち欠席回数が 3 回以内の者 73 名（有
効回答数 91.25％；平均年齢 18.60 ± 0.57 歳）を対



































































３．Pre 調査と Post 調査の比較
　Pre 調査と Post 調査の変化を表 2 に示す．尺度




＝ ‐ 3.009，p ＜．05）「食事の規則性」（t（72）
＝ ‐ 2.915，p ＜．05）「睡眠の規則性」（t（72）
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activity in university students from 23 countries: 
associations with health beliefs, risk awareness，
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